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The purpose of this study is to simulate the direct shear test by using Distinct Element Method (DEM), 
along with to investigate the characteristics of DEM in this simulation. The conventional shear test simulation 
using a shear box has a problem on interference between the shear box and test piece particles which cause s 
the disorder in the shear force. To prevent this, the periodic boundary condition and the fixed particle 
boundary condition are introduced so that the shear box can eliminated.  
It is suggested from the results of the analysis, that when simulating direct shear test by DEM, a 
tangential force interacting between two particles does not have much influence against the peak value 
of shear stress and the angle of shear resistance. However, the stronger tangential force makes the 
particle engagement stable coincidently the noise in the shear stress curve can be reduced. 






























































より充填．その様子を Fig.2 に示す． 
 






















Normal stiffness of particles 
61.0 10 [N cm]nk    
Shear stiffness of particles 
52.5 10 [N cm]sk    
Inter-particle friction angle 27[deg]   
Density of particle 
3 32.65 10 [kg cm ]    
Damping factor 0.215[ ]n sh h    
Time step 
61.0 10 [sec]t     





せん断強度 f を，次式化からせん断抵抗角 を決定する． 
 
tanf c             (1) 
 
















った．3 パターンのうち 2 つについては全粒子の粒径が
均一な等径モデルで使用した粒子のサイズは 2[mm]と



















































































































































































て, 内部摩擦角を 17[deg]  および 37[deg]  にし
た 2 パターンの解析を行った． 
 
せん断応力図・ダイレイタンシー曲線 a）


















たものおよび 1/10 倍にした 2 パターン．接線方向のバネ
剛性のみを 10 倍にしたもの，100 倍にしたものおよび
1/10 倍にしたもの，法線方向のバネ剛性のみを 10 倍にし
たものの計 6 パターンについて解析を行った． 
 
せん断応力図・ダイレイタンシー曲線 a）




























































































































































































































































































































































































































































































































① DEM におけるパラメータの決定法の検討 
② 粒子間に接触力以外の力の導入 
③ 粘着力 cの評価方法の検討 
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